












A. Konechnyiʼs works on Pre-revolutionary Popular Fairs and 
Amusements─One of the First Researches of Russian Cultural 




















　In the Soviet studies on Russian cultural history, popular fairs such as a variety of games, amusements and leisure 
in the pre-revolutionary era were one of the most important aspects of Russian culture. However, it had hardly 
been researched primarily because of many taboos of “Academism” in Soviet Humanities, although cultural models 
concerning to festivals and playing had been offered by M.M.Bakhtin, Yu.M.Lotman, and so forth. Especially the 
Russian popular fairs called narodnoe gulyan’e which were the main entertainment in pre-revolutionary Russian 
cities, particularly for St.Petersburgʼs citizens, had been absolutely without due care and attention. In this context 
Alʼbin M. Konechnyiʼs studies from the early 1980s were exceptional, fundamental and epoch-making.
　The exhibition 《Narodnoe gulyan’e and amusements in St.Petersburg on Carnival and Easter weeks》in 
November 1984 in the Museum of History of Leningrad, which was organized by Konechnyi, caused the great 
“scandal” in the Soviet academic sphere and society, resulting in “pros and cons”. Based on his unpublished article 
“How it all started?”, the process of difficult and elaborate organization of this display and public reactions are 
described in details in this article. He explains in this article that his academic standpoints have been based on 
discoveries by painstaking works and reconstructions of “missing link” texts. It would appear that this new academic 
movement, though fledging, might contribute significantly the post-soviet cultural studies.
1）　放送大学東京多摩学習センター　所長
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3）　 Конечный А.М. Как все начиналось.「すべてはかく始まり」（2016年９月15日、改訂版同10月24日受領）　コネーチヌィの


































































































6）　 Семиотика города и городской культуры. Петербург. Труды по знаковым системам ⅩⅧ, 1984, Тарту.
7）　 Этнографические исследования Северо-Запада СССР. Л.,1977.　コンフェランスは1974、1976、1978年の３回行われた。
8）　 コネーチヌィによれば「1930年代から《古きペテルブルク》という表現は多くの作品から消えた！」。1980年代初めに、ようや
く昔のペテルブルクをテーマとした研究が生まれ、広く社会化していったという。
9）　 Старый Петербург. Историко-этнографические исследования. Л.,1982.
10）　 第一回の報告者はユフニョヴァ、ラビノヴィチの他、全体で26名。同報告会は2003年まで17回行われた。Этнография Петер- 
бурга-Ленинграда. Тридцать лет изучения 1974-2004. СПб.,2004を参照。
11）　 チストフについては、拙稿（2010）「ソビエト期ロシア民俗学史におけるK・V・チストフ」『言語文化』47、Т. Баннай, К.В. 

























































































13）　 この時期の彼の論文の一部は、以下にあげる彼の仕事の集大成的論文集に収録されている。Левинсон, А. Опыт социогра-
фии: Статьи. М., 2004. 664с.
14）　 同報告会でコネーチヌィは第一回から第九回まで毎回、第十一回から第十四回（1998年６月）まで発表を行っている。
15）　 Лейферт А.В. Балаганы. Пг., 1922 ; Кузнецов Е.М. Русские народные гулянья по рассказам А.Я.Алексеева-Яко-














































































































































































































17）　 Станюкович Т.А. Кунсткамера Петербургской Академии Наук. Л., 1953 ; Она же Этнографические науки и му-



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化研究」として一括りにする現状の大勢（Лебедева В.Г. Судьбы массовой культуры России. Вторая половина ⅩⅠⅩ-
ⅩⅩ первая треть века. СПб., 2007．ちなみに、ここにはコネーチヌィの仕事の言及はない）には多くの問題が残る。さらに、
現在のロシア遊戯・娯楽研究に関しては、とりあえず、上の注３にあげた拙稿（2016）p.174、注31を参照のこと。
図１　ネヴァ川氷上　ハイスラー　1790 年代






図４　1984 年 11 月開催「グリャーニエ」展ポスター
図５　「丘」（滑り台）マルクース　1804 年
図６　海軍省広場　ベグロフ　1835 年
図７　広場のラヨーク　1857 年
図８　第二ホール
図 9　レイフェルト劇場　1891 年
図 10　第四ホール
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坂　内　徳　明
図 11－12　展覧会所見　チストフ他
図 13　展覧会所見　ロトマン
図 14　展覧会所見　レヴィンソン
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